























[Abstract] In England, from around 1870 to 1890, there was a growing interest amongst 
the middle classes in start collecting old songs from the countryside. This was clearly 
linked to the new interest in archaeology, and anthropology that arose around this 
time, and which also reflected anxieties towards the pressure of urbanisation and 
industrialization. During this period, folk songs were collected and published by 
pioneers such as Sabine Baring-Gould （1834-1924） Frank Kidson （1855-1926） Lucy 
Broadwood （1858-1929） and Kate Lee （1858-1904）. Although the folk-song collecting 
began with individuals, it gradually developed into a wider network through the 
exchange of information and personal contacts. 
In previous Marxist studies, the late Victorian folk-song revival had been criticized as 
a bourgeoisie appropriation of rural-working class culture. However, this paper aims 
to provide a new different perspective, by exploring the social and historical contexts 
that influenced folk-song collecting, interpreting each folk-song collector’s experience 
and their diverse ideas about folk songs, and revealing the relationship between song 
collectors and singers. I argue that late- Victorian folk-song collecting was a practical 
social and cultural movement, which challenged class and gender boundaries.





Baring-Gould, 1834-1924）、ルーシー・ブロードウッド（Lucy Broadwood, 1858-1929）、ケイト・





















リア朝の知識人の間で享受されていた。1840年にはThe Percy Society、1868年にはThe Ballad 
Societyが結成され、バラッドや古い詩を中心に、収集・出版を進めた。The Percy Societyのメ
ンバーであった、ウィリアム・チャペル （William Chappell, 1809-1888） は、中世から18世紀に
至る、古謡や古舞踊を集めたPopular Music of the Olden Timesを1859年に出版した。これは、
イギリス音楽史に寄与した重要な著作であるが、後にフォークソング収集家で音楽家のセシル・






文芸雑誌Notes and Queriesを創設したウィリアム・ジョン・トムス （William J. Thoms, 1803-




That there is a vast body of ‘traditionally lore’ floating among out peasantry, cannot 
be doubted. Our project in opening our columns to communications on the subject 
of Folk-Lore was, not to establish that fact, but to collect the legendary fragments 













ル （Carl Engel, 1818-1882） は、1844-45年頃にイギリスに移住し、イギリスが他のヨーロッパ諸

































I shall not forget my way back next day from Mount Tavy to Lew. My mind was in a 
ferment. I considered that I was on the outstand of a great and important work; and 
to this day, I consider that the recover of our West-country melodies has been the 
principal achievement of my life. （Further 184）
フォークソング収集を自分の人生における偉業として捉えているように、ベアリング＝グール
ドは、デヴォンやコーンウォールに住む人々から歌を多く集め、Songs and Ballads of the West 
（1891-1892） やA Garland of Country Songs（1895） といった本を出版し精力的に活動した。
　ベアリング＝グゥールドの活動はヴィクトリア朝フォークソング・リヴァイヴァル運動の発展
に寄与したものの、フォークソングに対して限定的な捉え方をしていた。Songs and Ballads of 
the Westの序文の中で「メロディーは多くの点において言葉よりも貴重である」（8） と述べてい
るように、メロディーと言葉を同等に扱ってはいなかった。つまり、ベアリング＝グゥールドは、
口承伝統 （Oral Tradition） こそが、最も古く、価値のあるものだと考えており、それが文字化
されたブロードサイド・バラッドは、断片的なテキストを完全に補うために必要ではあるが、二
次的なものであり、それゆえ、口承伝統 （Oral tradition） の言葉の多くは、「ブロードサイド・






James Child 1825-96） はブロードサイド・バラッドを「一種の低級な芸術 （a low kind of art）」
（Child 218） と称している。あるいは、セシル・シャープは、ブロードサイド・バラッドは田園








に先立たれてしまうという歌、“The Trees They are So High”がある。以下は1888年にベアリン
グ＝グールドが歌い手のJames Parsonから教えてもらったオリジナル原稿からの抜粋である。
At thirteen he married was
A father at fourteen
At fifteen he was already dead 
And then his grave was green.
And the daises were outspread,
And the buttercups of gold,
He’s my pretty lad so young, now ceases growing. （Baring-Gould, “The Trees They 




えている。“At Seventeen he wedded was. /A father at eighteen. /At nineteenth his face was 




　その他にも、Songs and Ballads of the West の中の68番に含まれている“Strawberry Fair”
という歌は、性的表現を省き、大胆に書き換えを行なった。ソングブックの中では、苺を売り
に市場に出かける若い娘に、男が一目惚れをして求婚をするという筋書きになっているが、口
承伝統のバージョンでは、市場で何を売るのかと尋ねる男に、女が “I have a lock sir, she did 
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say/ If you have a key, then come this way/ As we go o to a strawberry field” （Baring-Gould, 
“Strawberry Fair” st.3） と答えている。 （６）Gregoryは、“lock”や“key”は娼婦を示唆する表現であ
る （The Late Victorian 149） と指摘しており、女が性的に男性を挑発していることが読み取れる。
　“The Trees They are So High” や“Strawberry Fair”といった歌が示すように、ベアリング＝
グールドは、当時の中流階級向けの出版社を考慮しており、直接的な卑猥表現は道徳観念が問わ
れる箇所として極力避けるという手法をとった。一方で、ベアリング＝グールドはフォークソン
グの編集に取りくむ際には、“folk-poet” のような感覚を持つことが重要である （Further 192） と
力説しており、理想と現実という二つのジレンマがあったことが示唆できる。これは、他のフォー
クソング収集家にも共通して言えることであり、セシル・シャープは、友人への手紙の中で、“Cruel 
Mother”の中の “snow-white breast” という表現があまりにも「文学的に優れている」ために、
不快な気持ちでその行を削除したと告白している （Sharp, Letter to Mr. Littleton）。（７）しかし、
フォークソング収集家たちが直面せざるえない矛盾を抱えながらも、ベアリング＝グールドは、
自分の集めたコレクションに対して責任を持っており、オリジナルの原稿はExeter Libraryと

















の息子の母親でありながら、1887年にRoyal College of Musicに入学し、声楽とピアノを学んだ。 







フリート・シェパード （Henry Fleetwood Sheppard, 1824-1901） とペアを組み、シェパードが音
符におこす作業を補った（Further 184）。あるいは、キッドソンは、「一度聴いたメロディーを




集家であった叔父のジョン・ブロードウッド （John Broadwood, 1798-1864） が集めた伝統歌を










ム （Alice Gomme, 1853-1938） や音楽家のジョン・アレクサンダー・フラー・メイトランド （John 
Alexander Fuller Maitland, 1856-1936）、Irish Literary Societyの会長を務めた詩人でフォーク






When I was bicycling in Berkshire, I stopped to have tea at a remote little-wayside 
inn, but the landlady was not particularly keen for me to remain, as she said she had 
a lot of lads singing in the parlour… I heard these lads wearily droning through a 
song which they sang together in unison, stamping their feet to the time. I afterwards 
recognized it at once, when I saw it in print, as being “Sweet William,” arranged in 



































の職人であるジェイムズ・パーソンズ （James Parsons, 生没年不詳） とは、夜の酒場で知り合い、
ベアリング=グールドに、夜明けまで歌を歌い続けられるかどうか賭け事を申し出た。そして、
パーソンズは一晩かけて、見事に、膨大なレパートリーを歌い上げた （Further 188）。パーソン







“You’ve gotten that note right. You must know that I’m the master and you’m [sic] 
the scholar; and I wi’n’t [sic] have any slurs or blunders. What is right is right, and 





ドや音楽家のラルフ・ヴォーン・ウィリアムズ （Ralph Vaughan Williams, 1872−1958） に歌を
提供した、サセックスのホーシャムに暮らしていた靴と鐘職人のヘンリー・バーストウ （Henry 
















“I know a wonderful deal more, but they are not very good ones. Most of them be [sic] 
outway rude.” （“On the Collecting” 101、下線は引用者）







猥」な歌詞を削除するよう暗に示すこともあった （Burstow, Letter to Lucy Broadwood）。（12）
　「酒場でパイプを吹かし、パースニップワインを飲みながら、歌い手と陽気に騒ぐことができ













































チャールズ・ヒューバート・パリー （Charles Hubert Parry, 1848-1918）、チャールズ・ウィリアーズ・スタ
ンフォード （Charles Villiers Stanford, 1854-1924） らが会員であった。Folk- Song Societyは、1932年にthe 
English Folk Dance Societyと合体して現English Folk Dance and Song Societyになった。
（２）Harker 165-169; Boyes 3-18参照。
（３）人類学と考古学がFolk-Lore Societyにどのように関与したかはWingfield 255-274参照。
（４）この蔑称は、ドイツの音楽評論家オスカー・シュミッツ （Oscar Schmitz 1873-1931） の著書 Das Land ohne 
Musik: : Englische Gesellschaftsprobleme （1904） の英訳に由来する。
（５）この歌の元のバージョンはロンドンのVaughan Williams Libraryで保管されている資料を参考にした。
Sabine-Baring Gould Manuscript Collection （SBG/2/2/11）
（６）Sabine Baring Gould Collection Manuscript Collection （SBG/2/1/164） 参照。ベアリング=グールドの改作
した歌についてはReeves 5-8が詳しい。
（７）手紙の原本は、Vaughan Williams Libraryで保管されているSharp Correspondence Box 2を閲覧した。









（12）Vaughan Williams Libraryで保管されている手紙の原本はLucy Broadwood Manuscript Collection 
（LEB/2/10/2）参照。
（13）A. L. Lloyd は、フォークソングは田園に根付いていただけではなく、産業革命以後は炭坑や工場のある地域
にも、フォークソングが労働者によって創られていたと指摘している。Lloyd 31参照。しかし、後期ヴィク
トリア朝・エドワード朝のフォークソング収集家のコレクションやチャイルドのバラッド集をもとに、The 
Bird in the Bush: Traditional Erotic Folk Songs （1966） やEngland & Her Traditional Songs: A Selection 
from the Penguin Book of English Folk Songs （1959） といったLPレコードを作り、音楽として再現させた。
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